





















A Comparative Analysis of Conversational Stories Told by Returnee and Non-returnee 
Japanese Students of English: From a Pedagogical Perspective
 SUZUKI Takashi
Abstract
　　Conversational Stories (CSs) are a discourse genre that appears commonly in 
casual conversation in many languages including Japanese and English. Although 
CSs serve crucial social functions such as building and maintaining interpersonal 
relations, narrating a CS in naturally occurring conversation is not a simple task 
for EFL learners. We need to explore further how learners acquire the skills 
necessary for such storytelling, and how this process could be facilitated by 
pedagogical intervention. In this paper, I analyzed CSs produced by returnee (RT) 
and non-returnee (NRT) Japanese learners of English. It was found that there 
were clear differences between the RTs and NRTs in terms of the use of 
‘evaluation’ in their CSs. The NRTs tended to rely on code-switching and/or non/
para linguistic elements to show the point of their CSs. However, the NRTs were 
able to handle some aspects of CSs successfully without much explicit instruction: 
they were able to narrate CSs that were topically relevant and had multiple 
stages. It seemed somewhat difficult for NRTs to focus on the social functions of 
CSs in the context of an English lesson. 
1 An earlier version of this paper was submitted to the Department of Linguistics at Macquarie 
University in partial fulfillment toward the requirements for the degree of the Doctor of Applied 
Linguistics. I thank Dr. Geoff Brindley for his comments on the original version.
本稿は Macquarie 大学応用言語学博士課程において同大言語学科に提出した未発表論文を改稿したも



























語において、日常会話の中でしばしば観察される談話ジャンルである（Eggins & Slade, 
1997; Maynard, 1989; Norrick, 2000; Tannen, 1984）。会話物語は主として聞き手を楽し
ませるために語られるという見方もあるが、近年の、特にインタビューや実験から得たデー
タではなくより自然な会話を対象とした研究においては、むしろその人間関係形成・調節
機能が注目されている。具体的には「親密さ（intimacy）」（Coupland & Jaworski, 2003, p. 86）
や「グループ意識（feelings of group identity）」（Norrick, 2000, p. 84）を強化するという
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「自己や関係性の社会的構築（social construction of self and relationships）」（Mandelbaum, 
2003, p. 620）とまとめられる働き、そして「責任を負わせる（assigning responsibility）」
（Mandelbaum, 1993）、「振る舞いを定める（prescribing behavior）」（Eggins & Slade, 













と考えられている（Rivers, 1980 in Schmidt, 1981）。さらに会話物語が意味交渉の機会を











































































































































物語 1 ／語り手 C（ＲＴ）7 8 9
















概要  I got really really upsetting? 








評価  It was unbelievable! It was so 




分析においては「複数要素の有無」のみを区別）。[   ] ＝パラ言語・非言語的情報。　[…] ＝ 表記スペ
ースまたは個人情報保護の理由から表記を省略した部分。（　）内に発話内容の概略を記した。
8  「自由会話」開始後 7 分 48 秒の間、将来の計画等が語られており、会話物語は現れなかった。
9 短いあいづちがいわゆる continuer として用いられていると判断した場合はここでは表記を略した。
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12:52- 　










結末  At the end? We just screwed up.  
Our relation is like,,, you know?
12:59- 　
Did she pay you 
back?
13:02-
解決  Yeah, she did, she did. I think so. 
I don't know for sure, but … She 
should be, she should be paying back. 




money, you should 
talk about it first, 
settle it, and then 
move on.
- 14:10
Yeah, yeah… […] Unbelievable. What, 
what was she thinking?
　
ｼﾞｪｽﾁｬｰ うなずき うなずき 多数使用（強調等のため）
うなずき・ｼﾞｪｽﾁｬｰ
（自分の発話時）




物語 3 ／語り手 A（ＮＲＴ）、および物語４／語り手Ｃ（ＲＴ）
物語 3 （長さ 2 分 0 秒）










状況説明  When I was a high school student, I went to 
school by bicycle. Every morning, I hurried to school. 









解決  I was scared… Tachikogide [日本語・手でペダル
を踏むジェスチャー] Nante ieba iindaroo? [日本語] 
[...]







ｼﾞｪｽﾁｬｰ いくらか使用（言語表現代用） 無 無 無




評価の工夫 一回（ ‘I was scared’という直接的評価。ジェスチャーは評価ではなく言語表現の代用）





















概要／状況説明  But the same kind of thing happened 









ｼﾞｪｽﾁｬｰ なし なし いくらか使用（強調） なし








番号 2 6 7 11 12
語り手 D D D G G
長さ 4 分 41 秒 2 分 45 秒 44 秒 1 分 50 秒 5 分 23 秒





























番号 5 8 9 10 13 14 15 16
語り手 B E E F A B F A
長さ
7 分 32 
秒 
1 分 8 秒 24 秒
2 分 18 
秒
1 分 14 
秒
1 分 45 
秒









































































































に発生した沈黙を利用し、また‘We went to J’s place the other day’という、英語会話
















ざわざ最初から作り上げることをしないと指摘しているが（Ryave, 1978 in Ervin-Tripp 
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